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This thesis draws varieties and diachronic transformations that hotel architectures in Tokyo had before the 
war, based on five keywords, "acceptance of foreigners in enclave", "symbol of modernization", "renaissance of 
Edo Meisho (notable sights in the Edo era)", "mature of civic life”, "innovation and new style" applied to the 
development concepts in which the five social backgrounds were heavily involved.  











































































































































































































































































































































開業年 閉業年 所在地 土地概要
1915年（大正4年） 現存 東京駅 駅に付属





























































































































































































































































































































































































































































図 2) 石黒敬章 『明治・大正・昭和 東京写真大集成』 新
潮社、2001 より 
図 3) 帝国ホテル 『帝国ホテル百年史』 帝国ホテル、
1990 より 
図 4) 石黒敬章 『明治・大正・昭和 東京写真大集成』 新
潮社、2001 より 




図 7) 木村吾郎 『日本のホテル業 100 年史』 明石書店、
2006 より 
図 8)同上 
Hosei University Repository
